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カンタータの方は、ザクセン選帝侯 F.アウグスト 2世 (FriedrichAugust I 1 696 -1 763 ) 




Preise dein Glucke， gesegnetes Sachsen， weil Got den Thron deines Konigs erhalt. (汝の幸
をたたえよ、恵まれしザクセン。しからば神は、その王権をお守りくださる。)






の方は、 33小節目が転用される部分のスタートなので、 33小節から始まって転用の終結となる 181
小節まで、そのままの小節数で考えてゆく乙とにする。 2)
カンタータ (Preise---) ミサ曲 (Osanna---) 
33・353) 1・7
すべての合唱声部(8声部)がそろって すべての合唱声部 (8声部)がそろって
<Preise dein Glucke， >と歌う。 <Osanna>を2回繰り返す。
<Preise>は16分音符で2拍目から始ま <Osanna>は8分音符で3拍目から始ま
る 。る。
35 -39 3 -7 
器楽のみの引き継ぎ。 器楽のみの引き継ぎ。
39 -47 7 -15 
すべての合唱声部(8声部)が殆ど縦に揃 7・11までは、合唱の声部によって、
ったかたちで、く.Preise，preise dein Glucke， < Osanna>を2回反復するパートもあれば
gesegnetes Sachsen， weil Gott den 百uon 3回反復するパートもあるが、 11の2拍目で

















































70 -93 38鋼 61
この部分は、 47・70を反復したもので、合唱 この部分は、カンタータの音符を殆どそ
AとBが役割を交代し、合唱Bがテノール→ のまま踏襲し、 15・38の対照的反復を行
アルト→パス→ソプラノの順にポリフォニッ っており、<Osanna in excelsis，>の歌詞
クにスタートし、 83-85、87-89、91・93で、 を、音楽的な配置に気を配りながら反復































この部分は、 <Preisedein Glucke， weil 










































































































2)カンタータの方は、KalmusStudy S∞res No.867 Cantata No.215を、ミサ曲の方は、J.S.Bach Neue Bach 
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A Study on the Parody of the Secular 
・CantataNo.21S<Preise dein Glucke， 
gesegnetes Sachsen.> (BWV21S) (the 
First Tune) and<Messe in h-moll> 
(BWV232) . (the Twentythird Tune and 
the Twentyfifth Tune as the Repeat-Part) 
(Osanna in Excelsis) 
Keiichi KATAOKA 
In this study， 1 investigated the parody -relation of the secular -cantata 
No.215<Preise dein Glucke， gesegnetes Sachsen> (BWV 215) (the first tune) and 
<Messe in h -moll> (BWV 232) (the twentythird tune and the twentyfifth tune as 
the repeat -part) (Osanna in excelsis) . 
As a result of this study， 1 could confirm that Bach did the parody very naturally 
and large -heartedly on his mature and pure -musical conception， as the both works 
are quite alike in these feelings and the atmosphere of these text. 
Further， 1 could recognize the symbolic technique of number on 3 and the 
simple symbolic technique of a sensuous level. 
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